



Measurements of Electric Resistance of Deposited 
Snow by the U se of Tester or Meger. 
Haruki MATSUOKA 
(Received Oct. 15， 1968) 
A method to measure specific electric resistance (s. e. r.) of deposited snow 
by the use of tester or meger in field observations is proposed. It enables us 
to measure fine distribution of s. e. r. in deposited snow simply and quickly. 
Investigations about s. e. r. of deposited snow in relation to density and free 
water content are done in the prefecture of Fukui. These relations are recog-
nized in the statistical sense. 
Several resu1ts of the measurements of the spacial distribution as well as 
the time variation of the vertical distribution of the s. e. r. in deposited snow 
are illustrated with a view to estimating those of other quantities such as the 
















































雪(主に表面に近い雪〉について，厚さ 3cm"" 5 cmの
サγプルについて， ブリッジにより商用交流電圧を

























































なる関係がえられるO ただし， α==d/2ao ここで，
円柱部間の抵抗Rl=r cosh-1α/n:.e ，また，半球部間




















































新雪(樹枝状結品):さしこみ抵抗 (x106!J) 80， 
23， 20， 90， 40， 38， 65 ;密度 (gr/100cm3) 14.8， 
14.8， 15.0 ;含水率6.2% しまり雪:さしこみ抵
抗(x106!J)8.9， 15， 12， 21， 9， 22， 18 ;密度 (gr/
100cm3)22.3， 25.1， 22.0 ;含水率=2.2% ざらめ
雪(平均粒径1.217171) さしこみ抵抗 (x106!J)' 3.1， 





















うに，サンフ。ルの厚さを 2倍 3倍にしても fは殆ど
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雪とけ 7tI 直流さ Lこみ抵抗 CX104.Qcm)
(流 出 水) I 交流はさみ抵抗 Cx 104.Qcm) 
蒸 j留 水
ざらめ雪
直流さしこみ抵抗 (X 106.Qcm) 
交流はさみ抵抗 (X106.Qcm) 
直流さしこみ抵抗 CX106.Qcm) 
交流はさみ抵抗 (X 106.Qcm) 
|9・4 I 5.5 I 2.6I 1.8 I 0.3侃
I 17 I 7.15 I 2.1 I 2.1 I 0.40 
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13時30分"-'14時50分 9日11時30分"-'12時05分， 11日 0， X， ..の意味は同じだが徴ざらめ雪もざらめ雪に
9時30分"-'10時40分， 11日13時40分"-'14時40分に測定 含ませた。以下同様)，中位の大きさの印で何も修飾し
されたものである O この図をみると，比抵抗の鉛直方 てないものは， 1968年3月9日， 10日左側に下へ線の
向の変動と密度のそれとは可成り類似している O これ ヲ|し、てあるものは同14日，今庄町今丘中学校校庭7)に
を密度対比抵抗(対数〉としてくらべてみるため，図 て，底に水平線のヲ!¥，、てあるのは， 19671月22日福井
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図7 (b) 
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図8 注水による含水率対比抵抗の実験データ
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